



Around Constraints in Transformational Grammar 
Koo-ichi ABE 
Since Chomsky's A匂over-Aprinciple， many constraints or conditions have been proposed in 
Transformational Generative Grammar. In consequence of the abandonment of obligatoriness 
and ordering in transformational component， more and mor巴 preciseconstraints come to be 
required to rule out undesirable outputs. In Chomsky's“On Binding" as th巴revisionof his late 
paper “Filters and Control，" he suggests various innovations (e.g.，N.IιOpacity Condition， Case 
Assignment， Theory of Control) to aim at explanatory adequacy. We will investigate these 
matters (especially Case Assignment and Theory of Control) and then we will posit some 
alternativ巴ifpossible. 
1. 
Chomsky(1964)の“Thelogical basis of linguistic 
theory"における A-over-Aprincipleや，その代案とし
て有名なRoss(1967)の“Constraintson variables in 
syntax"における ComplexNP Constraint，Coordinate 

















































Filters and Control 


























[wh-phrase [PRO to VPJJ 
のObligatoryControl 































(a) NP is oblique when governed by P and certain 
marked verb 
(b) NP isobjective when governed by V 




1' is governed by βif a is c-commanded5) by βand 
no major category or major category boundary 
appears between 1' and β 
そして，この条件と共に，次の Casefilterが与えられる。
(4) [ = his (70) J 
ネN.where N has no case 
例えば，
(5) (a) whonom read the bookobj 
(b)*Inom wonder [who to read the bookJ 











(6)[ =his (93)J 
。.V・.• [sCOMP. 0 • [NP!o.J • • • J， where Vニ
[ -F] and V and S c-command one another 
(7)[ =his (94)J 
NP is a controller for V in (6) if 
( i) NP is an indexed NP prop巴rlyrelated to V 
(ii) if V = [十SCl， then NP isthe subject of V 
(8)[ =his (95)J 
In (6)， (i) if COMP宇nulland V has no controller， 
then [NPe] is assigned arb 













要なのは， Controlの規則も， Case fil terをもったCase




(9) (a) Jphn， tried [PRO， towin] 
"-.._ [+sc] ~官
(b) キJohn，was tried [PRO to win] 
[+sc] 
(9 a)においては， PROは[+SC]をもっ仕yにより，






成されてしまう。そして (9b)の文は， Logical Fromに
おいて， free variableをもっ開放文として意味解釈不能
となって，排除されることになる。








が示すように，他の解釈規則と同様， Logical Form に適
用する意味解釈規則のーっと考えられる。第二に，当


























て操作が行なわれる。一方， Control ruleの方は， (6) (7) 
(8)の条件にあう 2つNPのベアを捜して，indexをもって







いると考えられる。(もっと正確には， Chomsky (1977) 
の“Essayson from and interpretation"のIntroduction
のp.6によれば， ieach occuπence of a category in 
deep structure is assigned a numerical index by some 
generalprocedureJという風に述べられているので，実
際には， NPにかぎらずすべての categoryにも， index 
がbaseから付与されていることになる。)そこにおいて
は， index のついた [NP~ の生成のしかたには二種類あ
ることになる。一つは， movement ruleによる traceと
しての [NP~ であり，これは“Movea"の一般原則によ
り，常に移動されたNPと同じ indexをもっ。他方，
Controle ruleによる [NP~ はもしこのノレーノレが適用さ




の理論では， trace も PRO も共に [NP~] なので， (6)の
Control ruleの環境には，許されないはずの traceにも




で， Case filterにより outにできる。しかし， traceにつ
32 阿部幸一
いて同様にCaseAssignmentによって filtεroutするこ
とはできない。なぜなら Casefilterは， lexical NP に
ついてのみ言及するのであって.nonlexicalのtraceに










つまり，ここにおいては， 1つのtraceに対して 2つも index
が付与されるから，だめになると考えられうる。ところ
が，彼はその Appendixの中で，次の例のように， disjoint 
refer巴nce など base で index を与えられた NP~こ，さら
に解釈規則の indexの操作により， 2つも 3つも indexが
付与されることが提言されている。






to VPJ filterの不備をカハーするために，“On，Binding" 
で、初めて提案されたものである。その*[NP to VPJ filter 
とは次のようである。
(1) [二C&L(155)] 
ネ [aNP to VPJ. unless a is adj acent to and in the 
domain of: 








deletion ruleとの orderingの問題，そして Caseという
概念のとらえ方等，その他いろいろテクニカノレな問題も
あるが，ここではその主要なものを論ずることにする。


















































いては， NPmovem巴ntされた Johnとその traceの両方
を見て， lexical N Pの方はT巴nseに統率されているので，
nominative Caseを与えられる。 方その traceはCase















































































わち， NP subjectのnominativeCaseとその traceの
objective Cas色を，特にCaseConflictとは考えていな
い。しかし trace同志間の CaseConflictについては，













同 1want [JOhnobj to go] 
[+FI 








































(20) 1. Base rule 
2. Transformational rules 
3a. Deletion rule 
4a. Filters 
5a. Phonology and 
Stylistic Rules 
3b. Construal rules 
4b. Interpretive rules 






(21) a man [s who for [5 t to fix the sink] ] 




























ので， Case fiterに抵触しない，その後， whoとforが
消去されて，ピド [forto] filterも抵触せず望ましい出力が
得られることになる。ここで、考れられている orderingは，



















fix the sink"という文を生成するためには， forが[-P]
でなくてはいけないという点で，この構造がmarkedな
構造と言えるのではなかろうか。ただしこの考えに従






その他， Chomskyはその論文の終りの方で (p.49)， 















問予0，[s is it四 I竺[百whatjHi todotJIll 
Case filter Subjacency 











. .・x・.. [α ・..y. .・1・ .x.. . 
Sp巴cifiedSubject Conditior1 (S.S.c.) 
N 0 rule can involve X and Y whereαcon-
tains a specifi巴dsubject， i.e.， a subj巴ctnot 
containing Y and not controlled by the cate-
gory X or its trace 
Propositional-island Condition (P.I.c.) 
N 0 rule can involve X and Y where a is a 
品niteclause (tensed-S) 
3) Ifαis in the domain of the subject of s，βmmlー
mal， then a cann口tbe free in s. 
4) A nominative anaphor cannot be fre巴in"5. 
5 )βis said to c-command a ifs does not containα 
(and therefore sヰ α)and αぉ dominatedby the 
first branching category dominatingβ; then αIS 
in the domain of s. 
6) Wall (1972) Introduction to Mathematical 
Linguistics; If R c:;A x A， then R is irreflexive i妊
(VxEA) (x， x)Ei=R 
7 )ついでながら，この文は irreflexivity によっては
outにならなし、。なぜなら， Billは2つの caseを
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